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3e6t gebt ber $eiben Siille

Xil.
SNtffiomsfcfrobecb.
Qut66 24, 29'

gnet.: SerSIi6 tut mi6 $etfoftgen.
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'2tbenb ruerlten;

Oec ecg $cf lidl geneigf.
Su $ir{e Qeiner S:euben
S:cft Oi6 cn und be6eugt'
Oein Sout bot utr'6 erfc$uedet;
Qu f[opffeff $efftg an.
9ein 6eifl bct und erbedet,
3u geDn bie Srimmel6bofn.

2. $ew,

eB tuitl Qlhenb lrerben;
Oein
6$mer6en6[o$n,
€6 reift
Unb bieieu Sreid ber Srben
93eugt fi$ bor 9einem Sfron.

Ou fonbteft in
$:inou6 bie

beu 6ti{Ie

66nifter bein;

gn beine €ore

l,

$i4

isaitinsl'laus

\2 ute$e Ufi$Fstts[teber

fii6t

rcffen unb ni$t ru[n.
66ent Gifer Oeinen Stne$ten,
Qen 6eift oon oben $ec.
Glib Rrofi auB Oeinet 9te$ten

$ern fei{gen 5lreu6e6!eer.
Q3[eib

cu$ bei un6 unb

3ie[e

9Jti{ iebem 6ofte $eim,
Oof, forf nnb fort erbliife

Oer gier gepflon6te

3u
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Jleiux

neuen S:offnung6fccten,

QBi6

Se$m'oer,

einft tuir ru$en aud
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3. $lun bleibe, Srerrn bei cllet,
Sie Seine ?lrbett fun;
!o*'tcu{enbe ftntoctrlen,

4.
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d1lcnblung ber €o cngelifdl en

Der

fl iffiong gele[f6 oft.
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QSortuorf.
$ebe oue (90ff geborene Grtoedung6betoegung muF fi6 aug im
feiligen Siebe begloubigen. gie 9Jtiifionebemegung bat eE ie unb ie gefan.
Snof, Otrcube unb ber nii$ternfte cu6 biefem Rreiie, filodg 6brde, im
beutfden 9?orben, %act\, Rncpp unb Q3[um!mb im beufigen Oiiben ftegen
otd Scrfenf$kiger irn leiligen Gfor unb leben fouf in ber fingenben 6e=
meinbe unb oie[e cnlere mit i$nen.

6o[fe bie gegentorirfige $Jliffiondberoegung ogne bc6 geilige Sicb
bleiben obeu e6 nur bi6 gum Qunftliebe ober bem in frember Sunge ge,
borenen bringen, fo fprriSe fie ii6 felbeu bo6 [Irtei[.
€.ie $ct e6, gott[ob, tueifet gebrcgt.
$dl freue micb, ber 9Jtiffiondgemeinbe bie folgenben giebeu bietcn
6u biirfen. 6ie finb cuf bem olten Ofcmme getoc$fen, ben bc6 erfte oon
ilnen geoguaplii$ urb periiin{ig fenryeignet. Slre Gingbcrteft unb €r.
bcuungdhirfung fcben li6 im engeren .Qreife bereit8 erprobt. 2lber fie gc.
!0ren ler gonAen Gemeinbe cn unb ruolfen cuf $eften unb in gJtiifion8"
ftunben geme i$t fienen.
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Oer .6err, oon bem fie fommen unb 6u bem iie fii$ren, fcgnc bsgu
ifuen Scui!

6arg o./O., €pip[cnien
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9o cuf Dem $IcA in Scrben,

x

t.

93om Geifte ongefo$t,

Surn flunberfict$rigen 6eburt6loge

![tori$

6i9rdee,

ben 26. GePternber 1903.
$ebriie! 13'

17.

Oer Gotte6monn oiel Oarben
9em S:ercn $ct eingebrc$f.

4. {Bie fiifrte er in

Qemut
3um $errn m*nd1 [crte6 $er6

!

g$ie g[6n3te Donn in 98e[mut
slel.i solcf toiu i6 Dir geben.

Gebenft

on eure &el1rer,

Qie eu6 bsB {Bort gelagt,

Sefenner unb QSefefret
Our6 6otf e6 6eiit unb 9[ta@f'
Oie ?lrbeit i$rer $6nbe
Sefu 9eil'ge 6adl"
66aut on, i$r fel'ged €nbe'
Sotgt ilrem Glcuben no$.

$itr

2 Ood ruor ein 9tingen, 9t*gen
?lm ftillen Oflfeeftronb !
'0c6 tuct DeB 6eift'6 ?)eluegen
$ur trieben t)onnnterlonb,
Oa ?Joteu 60rcfe 6eugte
98om Sor( rnit $ei['ger 6lut,
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€rtuedung $lut'
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3. 9od rucren {60ne Seffe,
Senn bur$ bed 9tsort'B 6ctuc{t

9o6 Qlug' uorn Oiinbenfdlmer6 I
,,9tsollt ibr eudl toei!'o im QJunbe
Oem 9terrn?" fo frogt er bo.
gann [$ol[ oud einem Slunbe
€in toufenbfaded:,,3q!"
5. go tDudrd cn $ornrnern6
Oad ffierf ber 9J?iffion'
60 traten 6Icub enB dlriften

$iir fie uor Gotted Qlron.
6o fdlarten li$ bie Eeftu
gJtit ibm umd $eil'ge Serf,
$nb in QSerIin bie $iiter
Gmpfingen 6toubendftiirf '.

6. 6o fraft bu unermiibli6,
Ou feurer Gottedmonn,
$m Seuen gXiiubig, frieblidl
9ein tagetuerf geton.
llnb tuir, bie €Pigonen,
Gtetln bonfbct $eute bc

Sei tau{enben bet 66ite

QBi6 au ben beifien Sonen

Oer 9rerr getponn 6eltalt,

3m fernen 2tfuitc.
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7. 9]or funbert $cbren f$enfte
Oi6 rn6 bed Serren 6ncb,
$c$raefnfe €u un6 lenfte
9urd7 bid; naS €einem Sot.

3. 9tsir fijnnen ed ni$t
Oie 9tot ift riefengro$

llm

Ser'u, bie im $inffern {ofien,
Sm Glenb rcdt unb b{0fi.

ben $eI6 im toilDen 9Jteer.

ben befebrten $eiDen
Ofelft bu uor Gotte6 tlron,
tueiben,

Qer $eilcnb, Ootted 6oSn.

Sieg' {ie ouf bcn $el6 be6 $eit$

6etig ru$'n cn $efu Eruft.

!nel.: 3eiu0 meine Susesfior.
tiefen gtsofferflut

?luf ben $etd be6 Seil6

gereffet,

3lu6 ber leif,en Oonnenglut

[Inter $efu Rreu3

gebettef,

9cd ift bein oerbriefte6
Gbtiftentteq, bein

806.

6liid ift

2. 9rum ergreif' mit

grof,l

einer $cnb

Glaubendftcrf bod feil'ge SreuSe;
.$clte feit bied Pi*be6banD,
9af, eB bi$ aum Gifer rei3e,
Srei bie cnbre unb mit $Jtut
?ludSuflreden in bie Slut.
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9tsir fijnnen'd

gebcn.
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3eugen

QBir trcgen'€ fuo! unb geun.
€r ftiltrte fdlon lienieben
Oen $erben O{inbenfdlmer6;
€r brc$te Seit unb $rieben
$nd rufetoie T:eq.

ni$t megr lc.fien,
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ic nigt
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bringt fleine $ru6t,

€in 9tseinftod

gleidlermof,en,

ed
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6*in

5ft i9re Suft unb

tSie bdngen gor

Sum Opfeu bor

gi6

felbit auf bem $Jtiifiondaltor.

3. 6elig finb,

bie geimgelcngen
ttnb bout im 6[ouben6f$mude prcngen/
QSefueit uon 6d1mer3en, Seib unb Qun[,
9Bo tpir f$ou'n 4tr6 fef'ge 6lieberOie f$tuor3en unb bie tuei$en Q3riiber
?lu6 biefem crmen Srrinenfc[.

O @ott, toie xoirb'd erfreu'n,
9er 9letter nur 6u fein
Giner 6ee[e!

lieb btidt bcnn
Oer $eilanb an
Oen, ber im 6lcuben baG geton
Qtsie

Geligteit.
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V.

Oie rreden Seiben ouf,

llnb tuir, toir foltten fefen
6lei6giltig olne 8eib,

5n

RHrr€fi G=Tlr€J]:[LsrfJu=)rrsrffi

6cn3 3erbre$e.

$fren $eilanb cn6ufgcuen,
$rn C$or ber €nget fir{1 erbcuen

3u

Ofn' .beit in Gtuigfeit?

ung bie gtintrnc.

finb, bie $:eimruef goben
ytodt Siond elo'gen Gnobengcben
llnb feiner grof,en $eru{i6teit.

98od man an i$m gefugt.

Ocf, Scufenbe tlingegen

Sc$et dirf, ruf{

mif6ubringen,

?{ud ${eiicbe6luft unb €iinbenfetten,

lv.
rytet.:

6e[ig finb, bie 9cimtu6rt6 bdngen

3u aiep'n in Oclemd Sore ein.
6ie f{eben tog unb 9?o$t,
Oo$ Octcnd freidl unb 9l?odlt

Gd fei bcin lofungdtuort.

Ob ou$ bie $einb' uhd lcffen,

€tn

edl

Oer SeiDen grofie SobI
3u f{i$r'n son Soun unb Otrafien
3um grofien ?lbenbmofl.

ni$t lo{fe$,
fiir hen Serrn,
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6tet6 laffen ibre 6orge fein;
Oie bem S:errn oiel Oeelen retten

ttnb bu borfit .belfer iein.
Oer Seiben 6egnen, ftill ed;
9Jtcd lie uon Giinber rein.
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llnb, $eibeni$cren

fiinnen ed

Sit
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20.

,iel.: Eolet rDi[ i6 bir

II.

la, Qlott tuill

toffen;

,,6ott toiU e6, jo, Gloft loi[
6o fiingt eB fort unb fort.
{tcd bieier toill, erfiifl' e6,
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r[p, 4.
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€ie bed Seitonb6 Qreu6 umfongen
llnb befreit uon €iinlenluft

$nd Simmelreig bir ncdl.
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Oofi, {eil{1af{ bed guten Seil6,

QSir fgauen ouf bein €nbe,
9$ir trogen Glrifti 6gncg
ilnb eilen bcnn begenbe

lrt

6oft tuill

!D?it inbriinfftgern $erlcngen,

CIit

Sirt $irb

3. 6gau Die tlrnrften, Die umger
6$tueben no$ in €lbefniiten

4.

TJtit uieten 9Jtifiionoren
3m teuren 93cter!cu6.

Der

f€I]ffi

bu fie ni$1 $elfen retten?
Siebentbrcnnt gueif tcpfer 3u;
Ering' fie 3ur crfegnten 9tu!.

6tucnSig Salren
9Bon beiner ?lrbeit cud

Oo cu$

tnHr.(wtluF:r$fl
Sillft

0u rulft ieit

L

6

9J?eI.:

tuagen felbft ben Souf
9?c6 bem Steinob

6\
4rr

Simmeldbtib'n

Unb Dort 6u fteg'n,
9So Eriiber feiern SJieberfep'n.
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Solet |oifl id, bir

geben.

Cbriitenter6, nodl geute,

Oa Selu6 um DiS tuarb,
6ib bi6 Sllm ttin dur qSeufe/
Oer bir 6um Seite ftcrb.
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QoB

9aB rnein Seilonb om ?l{tor
Oeinerii Rteuged

Crtodtlt nadl fetl'gern 98e$t

2. @ $at bidt ic tn Gnoben

in bem QBIute

$reubig li$ $at bcrgeftellt
$tir bie Giinber oller {8elt.

?lu6 $inflernid Aum Sidlt

3. $sd

bulbrei@ eingeloben.

6ein f:er6 oor Gebnen bri6t.
!ld1 nimm $$n 3um 'Segleiter
tlnb Iafi bidl oon 99ff !Deit'n.

Giinber follen

.$:err, oerlei9' und 6fcttte,

$erlei$' un6 Rroft unb 9[tut.
8ofi und gum $eit'gen Serfe
6ern oDfern 6ut unb $lut,

4. Qod ift ie gemifili$ na9r:
Qlu6 bie cltrergriif;ten 6iinber,
Senn nur ernft bie Q3ufie

toor,

R$nncn berben f$otte6tinber.

Ob bie Giinbe tot tuie Slu(,
$efu8 mo$t ben 6$oben gut.

Oafi toufenb 9Jlillionen
3u Oeine6 9lcmen6 9tu!m

5. SoB ift ie getnifiti$ rofr:
90"ii6 ou6 bot 6r ouderfelenn

vl.

fi$

lier im $ereine

Sir

6um Gcfirner6en€fofne Oot.
?llter ?lugen f$ou'n cuf Qeine Q8unben,

tim,

1,

15.

gemettte,

Oeine Q9rout fle$t $eut' Oi$ cn:
gtimm 3um Gigenfum fie Qir clleine;

ilr

bie $immelBbofnl
6ei 0u 8elreu cller fclfen 5:er6en,
6ei Ou $eilonbifiir bie 6iinben{dlrneu6enn
6ei Ou Selfer in ber 9tot,

Seige

6et 9u €titffer bi6 3un tob.

OcE ber Serr bie S:eibenidler
S:immetdPiobe,

2lrrne Giinber felig ma6t
tlnb lie bringf oud tobe6nc$t

ft 5ry1

3. grerr unb illtfteu Oeiner RreuS'
gemelne/

Sof6

6. tlnb fo bfeib'd banc etuig ttol2r;
$etlig tuill i6'6 $ttn geloben:
$eiben follen t$erben bsr
Sbrer Giinbenfcfutben broben,
8oB unb lebig, fro! unb frei.

gO toi[ lelfen cu$

bobei.
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ro6 Sein

Seben

9Jteer,

mit Oeinem 93lute tueif, unD reine

9oB erftorb'ne

Seibenleer.

TJlo$' un6 iebe .Seibenfeele teuer'
Siinbe cn ber Siebe 9eil'ged Seuer,
94f, lie einft mit un6 3uglei$
@inge!'n

in Oein $immetrei6.

4. 9:err unO {ltfrer Oeirer Rreu3=
gemeue/

6albe und mit 6eift unb Rroft.

f$ffi.

geig Sein %ilb uom $seu8 9eu,

uon

ber QriPPe,
OaB iegt Oeiret Siener S:eq unD Sippe
iiberfliefit oon Oeinem 9tu9m.
TJto$' oud un6 Oein Sigentum.

UII.
9Il{$fu6 1+. 8a.

2. $ew unb iittfter Qeiner. Sreu3'

$iit

bie f:eiben einSuftelen,

8e$r un6,

?lller $eqen mii$ten lier gefunben,
?t[er O$r louf$t Oeinem Sort,
Ql{Ier $ufi folgt feinem Sort.

$ole clle fern bom

gcg iie ge9'n ou6 bem 6eri$t
6elig uot 6ein flngeli$t.

c6 iflt ie geroif,Ii$ hoot|
Unb ein teureB 98ort ber 6ncbe,

f ffi ffi

leute

getueigte gdlor

6etblt mit OPfern unD 6efc$r

90te[.: Sefud meine sub$fid){.

$ii|ren mii$te

"/ o.in, oir
QSietet
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unb {iltfter Oetner Rreu60emeinc,

Sonen

Serben Sein €iEentum,

1.

bete$ren,

lelt unb flor
trofttoout liiren:
$eitanb6
$bre6
unD
tut nur Sufie,
loglei$
Slt eu'r Seil bo6 Simmelreidl.

otd ein topf'rer Otreitet
$n 6eine feil'gen 9tei['n.

6lci6 und in cllen

fi$

.beiben folteu

trttt

3. Ou,

if,t ie getpifiIi6 tuq9r:

gJtel.: 9llorfer Sotte6, |t'er fonn tc,

fterr

e

$Jtc$' IebenbiE felbft bie Sotenbeine.

Vil.

ift ie getpif,ti$ tralr,
llnb eB fonmt cu$ mir 6u 6ute,

Aum €igentune,

€in f6niglidl 6ef$Ie$t,
Son Sbm 3urn $rieffertume

6o

rWf (3StlHSffi

Ittel.r q8te fd)0G leuotet bet lflotgenfxe{n.

(\
-

QnoB bu

nur fonnteit, qIB ein 9)?onu,

$en

li6

$err

G|riffenmenf$, Iloit bu getcn,

etthtte?
(reuen
Sreilcnbd S:utb.
$iiblff bu bed
Oer Oir uergcb bie €iinbenf@ulb,
Qcfi mcn an Qir berfpilrte
beu

8iebe,

triebe,

$bn aq $iif,en
3u geniefien
6eine 6ncDe
?Iuf Dem f6molen Simmelspfobe?

2. 9ie ilt

on 6ein Gtbmmen gloubt,
6ie6t 9tarbe cuf be6 $eitonb€ $aupt,
Oer gern euS rei{ belolnte.
$J?cg murren au6 6ie Q8elt Dorob,
Undlgilt boS me$r: Ded $eilonb6 8ob:

,€;ie tct,
Selben
$Jlelben

tDod iie nutr fonnfe."

a

HrJFftt€trc=il'
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Tii$'x
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6idl no6 leute
3u bem 6treite,
Si6 iie fiegen
$n bed $eilcnbd leil'gen $riegen.

-t.

\
o Seiu, grob' ein Sllig

t'€llffi
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9ein tob bringt mir .Seit, Sigt

Sein 6$6flein 3u berlieren.
9u lollft in €einen beilgen 9?.ei\ln
6in ireuer Gtreifer gefu fein.

$n Oeined Simmel8 $iibn oon Giinben
tetn.

Orcuf Iaf,

x.
2. Rorinfter 4, 8.
g[tel.: Oir, Oir geboba, tDU

€'lerrf ig

geri$t't;
tq

9oRn ioerb'

i6

$otg $elu,

on meine eignen 6iinDen,
e ginfteruid,

rnein 6gner3 unb

meine

Riimmerni6.

Oodl fe[' id1 bcnn ouf $e[u 2tngeiigf,
$Jtir ift 6tuor bong, bog ig uerSage nigt.
2.
Oie

6$au ig cuf tcufenb $Jtitlionen,
no{ in Gctcn6 Q3onben, 9tei6 unb
1J?agt,

$m ftnftern Sobedfgatfen ruobnen,
6o tpirb mein Siebedeifer ongefcgf.

9ie $lot

ilt

gtofi, bcrob mein
bri6f.

Serae

9[tir iff tDotl bong, bo6 idl uer6cge nigt.

3.

9Bie

$irb mir fein,

tuenn oiele

$eiben

$J?it

mir

gpoftelsef6ior€-4,

erfSeinen oor be6

Gru'gen

€12ron,

9ie i$ gebrcgt cuf iene g$eiben,
9ie flgiin bereiiet gefu6, GotteB 6o$n.
6ie firogten mit mir in be6 gimmeld
8i6r.
Oc6 ift mein 5rofi, bcrum oertrog'id1 niSt.

U?e{.: Slacb'd

r
LEc

mit mir, Gotf,

,"

?lug Seiben 8id1t unb 8eben,
Oenn nur ber g?cme SeluC Gguift,

lln

uertieg arn "Qreu6 ben getben.
muf.

3. Snbellen ig ouf ($rben tuc[e,
8cf, ctt metn Srcgten brouf geridltet fein,
Acf; i$ mit Oir bie g3riiber c[e,
nnit QBIUf ertuorbeu, 'groS unb
f{ein,

.Sinfiifren lelfe f6neU bor

Oeinen

Sfiton
?lud SeiDenelenb burg bie 9l?iflion.

4. 8cfi tuirfen rnid1, fo long e€ fcgef,
fonmf bie 9tadlf, bc niemcnD

€rbe $erben oo[.

feiL

93on Rinbgeif cn empfongen;
€d magt bidl fro! in ollem Gdlmert
Unb flillet bein 9Serlcngen.
Orum f{l[r' cug Seiben su6 ber gta6t
Sum Sigt bed $eun burg 6eine Stogf.

giifi

bern, tDod Oein

{}out

fcget.

Qem Goongelium mcc!' freie Sagn.

IncI.: Oir, Otr gcbouag

bcB Seil, o Ggriftenper6,

gern ber $eiben

tuirfen fonn)

6e!or$en

xt.

6E tt'iltet fie in aller g?ot;
8B madtt fie felig felbfr im tob.

$n 3ion0 eore filfren.

gonSe

.bei{

oIIe $errligfeiten.

4. Gr ruifi fo

Oir

93om geile rmferB $erren fofl

gtoubendfofe Seiben,

3. Ou gcfi

Sur$britge mig mit geiner Siebe 6[ut,

(gg

in gbm cfiein bad

5ft'6 nidlf um tcufenb 98elfen

in €i['

beine

Oic

Oer unfer Oetigmcger ift.

$iir

€r

fdttuc$en $finbc
"Sur$
'ifr Bringt cucll beu srmen Seibcn $ei{l
..', Oann iffd erfiitlt ogn' €nbe:

Rein 9tqme fonft gegeben,
Ocrinnen fiinnten bcben teil

toeit

,.1 6. 98ie tpirb bir [ein, roenn

?c.

[iebe6, fei[ge6,".treueB Gottedlamm.
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